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少女 Jeanetteの成長を描いた Jeanette Winterson（1959-）の Oranges Are Not the 
Only Fruit（1985）は、これまで “a realistic and heavily autobiographical comedy 





















部屋」（“a room of my own”）を手に入れ、最終的に「新しい世界」（“a new world”）
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このようなプロットを持つ『オレンジ』を Isabel C. Anievas Gamalloは、教養小
説（Bildungsroman）というジャンルに当てはめている。そして、さらにガマロは
“its bold and original constriction of lesbian girlhood problematizes and rewrites the 
















wasn’t something I would have chosen normally, but it had a distinct advantage over 
other jobs, because I could live in. A room of my own, at least.”（202；強調筆者）と
強調する。
Virginia Woofは、A Room of One’s Own（1929）の中で、“it is necessary to have 
fi ve hundred a year and a room with a lock on the door if you are to write fi ction or 
poetry.（101）と言っている。ジャネットが自立することによって手に入れるのは、






At the end of Virginia Woolf’s A Room of One’s Own, she speculates on a time 
when there will be a woman writer, she talks about it in the singular, who will not 
be fettered in any way by the same constraints that fettered her...I am glad to say 
that I am here fi fty years later. (qtd. in Van der Wiel 156)
この他にも、彼女が論評集 Art Objects: Essays on Ecstasy and Effrontery（1995）の
中で、ウルフに関する論評を複数書いているように、ウィンターソンはウルフへの
強い関心を示している。また、従来の研究においても、ウィンターソンはウルフと
共に論じられることが多い。例えば、Lisa Haines-Wrightと Kyle Traci Lynnは、ウィ
ンターソンのWritten on the Body（1992）とウルフの Orlando（1928）を比較し、“Like 
Woolf, Winterson works to stabilize identity without immobilizing [gender-fi xing].”














喪失の経験がウルフにとってのトラウマとして挙げられる 2。特にウルフの To the 
Lighthouse（1927）は、母親に関するトラウマを描いた作品であり、ウルフはこの
作品を書くことによって、13 歳のときから聞こえていた「母親の声」から解放され、
母親の姿を見ることもなくなったと “A Sketch of the Past”（1939）の中で書き記し
倉田晴奈16
ている（MOB 81）。またウルフは、この経験を “I suppose that I did for myself what 





描いている。彼女は、母親に捨てられた経験を “the wound”（WBH 220）と呼び、
自身の「傷」と作品の関係について、“All my life I have worked from the wound. 
To heal it would mean an end to one identity –– the defi ning identity. But the healed 
wound is not the disappeared wound; there will always be a scar. I will always be rec-






影された 5作品 ––Oranges Are Not the Only Fruit（1985）、The PowerBook（2000）、
Weight（2005）、The Gods Stone（2007）、自伝Why Be Happy When You Could Be 
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やされてしまう。ジャネットは、この母親の「裏切り」を契機に “In her[my moth-




結果、教会は、ジャネットの同性愛は “allowing women power in the church”（171）
の結果、つまり女性であるジャネットに男性の領域に侵入することを許し、同等
の権力を与えたためであると結論づける。“If you want to talk in term of power I had 











     ‘When did you last see your mother?’ someone asked me. Someone who was 
walking with me in the city. I didn’t want to tell her; I thought in this city, a past 
was precisely that Past. Why do I have to remember? In the old world, anyone 
could be a new creation, the past was washed away. Why should the new world 
be so inquisitive?
     ‘Don’t you ever think of going back?’
     Silly question. There are threads that help you fi nd your way back, and there 
are threads that intend to bring you back. Mind turns to the pull, it’s hard to pull 
away. I’m always thinking of going back.（204；強調筆者）
ある人によるこの “When did you last see your mother?”という問い掛けは、“I’m 
always thinking of going back.”と言っているジャネットが秘める望郷の念を掻き立












     ‘When did you last see your mother?’
     I don’t know how to answer. I know what I think, but words in the head are 
like voices under the water. They are distorted. Hearing the words as they hit the 
surface is sensitive work. You will have to be bank rubber and listen and listen 
to the little clicks before you can open the safe.3
     ‘What would have happened if you had stayed?’
     I could have been a priest instead of prophet. The priest has a book with the 
words set out. （205）
この部分において、問い掛ける “someone”の存在はほとんど読み取ることができ
ない。問い掛けとそれに対する答えは、ほとんど独り言のようであり、さらに言
えば、ジャネットの自己との対話のようである。このように、はじめに “When did 
you last see your mother?”と問い掛けた “someone”の存在は、姿を消し、最後は内
的な自己との対話に移行していく。このような自己との対話は、ジャネットの以下
のような「もう一人の自分がどこかに存在している」という感覚の現れだと言える。
I have a theory that every time you make an important choice, the part of you 
left behind continues the other life you could have had. ...That I am still an evan-
gelist in the North, as well as the person who ran away. Perhaps for a while these 
two selves have become confused. I have not gone forward or back in time, but 
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語を語っているのである。





















I believe in fi ction and the power of stories because that way we speak in tongues. 
We are not silenced. All of us, when in deep trauma, fi nd we hesitate, we stam-
mer; there are long pauses in our speech. The thing is stuck. We get our language 
back through the language of others. We can turn to the poem. We can open the 















ている。この「糸」とは、前述の “When did you last see your mother?”の箇所にお
いて、ジャネットが、“There are threads that help you fi nd your way back, and there 
are threads that intend to bring you back. Mind turns to the pull, it’s hard to pull away. 
I’m always thinking of going back.”（204）と言及しているものである。また物語の
最後、帰郷したジャネットは再び、この「糸」について以下のように言及している。
Families, real ones, are chairs and tables and the right number of cups, but I 
had no means of joining one, and no means of dismissing my own; she had tied 






について、Mara Leismanは、“Jeanette rewrites the end of Winnet’s story by going 



















Winnet sat for a moment, at the edge of the fi re-place. The raven, stuck dumb, 
could not warn her that her father had crept in, in the shape of a mouse, and was try-
ing an invisible thread around one of her buttons. As Winnet stood up the mouse 
scuttled away. She did not notice, and when morning came, she had reached the 























元々アーサー王伝説に登場する騎士であり、Thomas Maloryの Le Morte d’Arthur 5
においては、聖杯を見つけ出す騎士として登場する。『オレンジ』において、彼は





He had gone for his own sake, nothing more. He had thought that day of return-
ing. He felt himself being pulled like a bobbin of cotton, so that he was dizzy and 
wanted to give in to the pull and wake up round familiar things. When he slept that 
night he dreamed he was a spider hanging a long way down a huge oak. Then raven 












の物語の結末は、故郷に生きるもう一人の自分による “When did you last see your 
mother?”という帰郷を促す問い掛けの直前に置かれている。それに対して、パー
シヴァルの物語が完結するのは、ジャネットの帰郷後であり、この小説の最終盤で
ある。帰郷後、母親に以前と同じように迎え入れられたジャネットは “I was begin-
ning to wonder if I’d ever been anywhere. My mother was treating me like she always 
had; had she noticed my absence? Did she remember why I’d left?”（215）と動揺す
る。また、ジャネットはパーシヴァルの「糸」が切れる最後の物語の直前で、“I 
seemed to have run in a great circle, and met myself again on the starting line.”（220）
と吐露しており、ここでは、糸に引き寄せられ、帰郷することで、母親との関係は
ひとまず修復されたという結末が提示されているかのようである。しかし、これは、
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母親の本質は何一つ変化していないという事実も明らかにしている。それは「オレ
ンジだけが果物じゃない」という言葉にも象徴されている。オレンジは、物語の序
盤で入院した幼いジャネットに対して、母親が “The only fruit”（39）として渡す果
物である。その母親は、帰郷後に街を歩くジャネットの回想の中で、黒人たちに布
教するためにパイナップルを用意し、“oranges are not the only fruit.”（219）と言う。
母親は、黒人はパイナップルが好きなのだと無根拠に信じ込んでいるため、このよ
うな行動を取るのである。このように「オレンジだけが果実じゃない」という母親



































本稿は、2014 年 11 月 22 日に津田塾大学で開催された大学院英文学専攻課程協議
会の第 48 回研究発表会で発表した原稿に加筆・修正したものである。
1 『オレンジ』において、ジャネットの名字に関しては、“I was at the end of the 
alphabet,”（49）と示されているのみである。
2 詳しい議論は、Henke, Suzette, and David Eberly, eds. Virginia Woolf and Trauma: 





出した経験を綴ったエッセイの中で、トラウマに関して “Deep trauma ––I call it 










6 ここで言う 7作品の詳細は、Oranges Are Not the Only Fruit（1985）、The Passion
（1987）、The Sexing the Cherry（1989）、Written on the Body（1992）、Art and Lies
（1994）、Gut Symmetries（1997）、The PowerBook（2000）である。
7 『パワー・ブック』以降、ウィンターソンは子ども向きの作品を何作か書いてい
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るが、ここではそれらを含めないこととする。
Works Cited
Bollinger, Laura. “Models for Female Loyalty: The Biblical Ruth in Jeanette 
Winterson’s Orange Are Not the Only Fruit”. Tulsa Studies in Women’s Literature, 
13. 2 (1994): 363-80. Print. 
Burns, L. Christy. “Powerful Differences: Critique and Eros in Jeanette Winterson and 
Virginia Woolf.” Modern Fiction Studies, 44. 2 (1998): 364-92. Print.
Cosslett, Tess. “Intersexuality in Oranges Are Not the Only Fruit: The Bible, Malory, 
and Jane Eyre.” ‘I’m telling you stories’: Jeanette Winterson and the Politics of 
Reading. Ed. Helena Grice and Tim Wood. Amsterdam: Rodopi, 1998. 15-28. Print. 
Felman, Shoshana. What Does a Woman Want? : Reading and Sexual Difference. New 
York: John Hopkins UP, 1993. Print.（ショシャナ・フェルマン『女が読むとき　
女が書くとき：自伝的新フェミニズム批評』下河辺美知子訳．東京：勁草書房．
1998．）
Gamallo, C. Anievas, Isabel. “Subversive Storytelling: The Construction of Lesbian 
Girlhood thorough Fantasy and Fairy Tale in Jeanette Winterson’s Oranges Are 
Not the Only Fruit.” The Girl: Constructions of the Girl in Contemporary Fiction by 
Women. Ed. Ruth Saxton. New York: St. Martin’s Press, 1998. Print.
Haines-Wright, Lisa and Kyle, Traci Lynn. “From He and She to You and Me: 
Grounding Fluidity, Woolf’s Orlando to Winterson’s Written on the Body.” Virginia 
Woolf: Texts and Contexts, Eds. Beth Rigel Daugherty and Eileen Barrett. New 
York: Pace UP, 1996. 177-83. Print.
Lodge, David. “Outrageous Things.” The New York Review of Books. September 29, 
1988: 25-26. Print.
Onega, Susana. Jeanette Winterson. Manchester: Manchester UP, 2006. Print.
Pykett, Lynne. “A New Way With Word?: Jeanette Winterson’s Post-Modernism.” ‘I’m 
telling you stories’: Jeanette Winterson and the Politics of Reading. Ed. Helena Grice 
and Tim Wood. Amsterdam: Rodopi, 1998.53-60. Print. 
Reisman, Mara. “Integrating Fantasy and Reality in Jeanette Winterson’s ‘Oranges 
Are Not the Only Fruit’.” Rocky Mountain Review, 65. 1 (2011): 11-35. Print.
Van der Wiel, Reina. Literary Aesthetics of Trauma: Virginia Woolf and Jeanette 
Winterson. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014. 
Print.
倉田晴奈26
Henke, Suzette, and David Eberly, eds. Virginia Woolf and Trauma: Embodied Texts. 
New York: Pace UP, 2007. Print.
Winterson, Jeanette. Oranges Are Not the Only Fruit. London: Vintage, 2001. Print.
---. Why Be Happy When You Could Be Normal? London: Vintage, 2011. Print.
---. “About the book: Endless Possibilities.” Lighthousekeeping. London: Harper 
Perennial, 2005. 18-23. Print.
---. “Adopted… Who am I?”. Jeanette Winterson, Jul. 2012. Web. Oct 27. 2013.
Woolf, Virginia. “The Sketch of the Past.” Moments of Being: A Collection of 
Autobiographical Writing. Ed. Jeanne Schulkind. 2nd Edition. London: A Harvest 
Book, 1985. Print. 
---. A Room of One’s Own & The Voyage Out. Ed. Sally Minogue. Ware: Wordsworth 
Classics, 2012. Print.
川崎明子．「傷ついた物語の語り手によるメタ自伝─ジャネット・ウィンターソ
ンの『オレンジだけが果物じゃない』と『普通になれるなら幸せにならなくて
もいいじゃない？』─」．中央大学人文科学研究所編『第二次世界大戦後の
イギリス小説：ベケットからウィンターソンまで』．中央大学人文科学研究所
編．東京：中央大学出版部，2013．329-348．Print．
岸本佐知子．「訳者あとがき」．『オレンジだけが果物じゃない』．ジャネット・ウィ
ンターソン．東京：白水社，2000．289-294．Print．
下河辺美知子．『歴史とトラウマ─記憶と忘却のメカニズム』．東京：作品社，
2000．Print．
